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Abstract 
The aim of this research is to review the effects of a school-based Extended Music Education (EME) in the fields 
of children’s intellectual, social and personal development. Various organizations and research institutes are 
exploring the effects based on the claim that art education remains indispensable activity in the future society, and 
music education isn’t an exception. For many years, music teachers and pedagogues believed music activities 
promoted harmonious child development. However, until the late 20th century, little scientific research showed 
evidence. Nowadays, the studies of music education’s impact reach a big extent including neurosciences, literacy 
and numerical skills, perceptual skills, aural and visual memory, spatial reasoning, social aspects such as social 
cohesion or inclusion, personal development aspects, and many other issues, revealing several positive effects of 
the discipline. This research will specifically review the studies that examine the impact of a school-based EME 
in intellectual, social and personal development aspects. The term of EME is applied in those school curriculums 
that give emphasis on music instruction with more music classes than the standard. The studies from the 1990s 
comprising these matters were included. To understand the research stream of this area, the differences and 
similarities of the research context, objectives, methods and conclusions between the studies were analyzed. 
Concerning the impact in intellectual faculties, some studies suggested that music engagement improved general 
attainment and academical aspects, while others demonstrated that additional music classes with the reduction of 
other core subjects don’t affect negatively to the academic competences in language and mathematics. Next, in 
the social aspect, many studies suggested that music engagement promoted student’s wellbeing in their classes. 
Some studies also mentioned that music helped the construction of social cohesion. Lastly, there were discovered 
several effects in the self-perception, self-esteem, motivation to study music itself and other disciplines. In 
addition, music engagement seems to be positive for week students and socially/economically disadvantaged 
students. This research will summarize the aspects mentioned and will suggest the further possibilities for 
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いる。世界的に芸術教育の捉え方を見直すという点で重要な役割を果たしたのが，2006 年にリスボンで開
催されたユネスコ会議「第 1 回世界芸術教育大会」（First World Conference on Arts Education）である。本大
会は初めて芸術教育を中心テーマとして設けた世界的な大会であり，ユネスコ加盟国97ヵ国から述べ1200
人が参加した (UNESCO, 2006)。会議の全体テーマは「21 世紀における創造的能力の開発」であり，サブ
テーマとして，芸術教育の提唱，芸術教育の影響力，芸術教育促進戦略，教員養成の指針の 4 つが掲げら





































伝達速度が上がったからである (Wong, Skoe, Russo, Dees, & Kraus, 2007)。 
アメリカ合衆国では，2002 年に成立した NCLB 法（No Child Left Behind: どの子も置き去りにしない法）
により主要教科重視の風潮が到来した結果, 芸術教科への予算が削減された。これを受け，教育者や研究























キュラムよりも音楽の週授業数が多い 4)，バルセロナ市の公立 Oriol Martorell 校と，Escolania Montserrat 校
の 11-12 歳の児童 33 人と通常カリキュラムを受ける 665 人の児童からなる統制群が比較された。比較の内




研究グループは，上記の 8 つのコアコンピテンシーをもとに独自の測定テストを作成し，10 点満点中 5
コミュニケーション能力 (Comunicative competences) : 
 
1. 言語的、視聴覚的コミュニケーション能力 (Linguistic and audiovisual competence) 
2. 芸術的、文化的能力 (Artistic and Cultural competence) 
 
方法論的能力 (Methodological competences) : 
 
3. 情報処理能力 (Processing of information and digital competence) 
4. 数学的能力  (Mathematical competence) 
  5. 学習方法を学ぶ能力 (Learn how to learn) 
 
個人的能力 (Personal competences) :  
 
  6. 自立、パーソナルイニシアティブ能力 (Autonomic and personal initiative competence) 
世の中で生活し他人と共生する能力 (Specific competences to inhabit the world and live together)  
  7. 物理的世界を知り、相互作用する能力 (Knowledge and interaction with physical world)  
  8. 社会的能力、市民的能力 (Social and citizen competence) 









るに関しては他にも数学と言語の習得において類似した研究結果を残しているものがある (Deere, 2011; 
Riedel, 2013)。 
つづいて，②の重点的な音楽活動に取り組む子どもは通常カリキュラムを受けた子どもよりも学力が高
くも低くもない，という研究結果について述べたい。1988 年から 1991 年にかけてスイスで実践された 
“Extended Music Education” プロジェクト (Zulauf, 1993; Spychiger et al., 1995)は，国内の約 50 クラスを対象
に，週 5 時間音楽教育を実施しその作用を検討した数少ない大規模な研究である (Eerola & Eerola, 2014)。












響を与えるという考えを示している研究者もいる (Dosman, 2013; Eerola & Eerola, 2014)。一方で，音楽教育
を重点的に行ったとしても，他教科との関連付けが足りなかったことから学力の向上がみられなかったと
いう研究結果もある (Rossini, 2000)。 
  
5. 教科横断型の資質・能力（知的スキル） 
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スキルが他教科の学習に影響しており，転移効果があらわれている。 














ている成果やメリットをまとめている。例えば，Eerola & Eerola (2014) は，フィンランドにおいて通常よ
りも学校音楽教育を多く受けている児童を対象に社会的な利点があるかどうか検証をし，これらの子ども
が統制群（通常カリキュラム）に比べてクラス内の雰囲気（Classroom climate）を肯定的に捉えているとい
うことが明らかになった。スイスで実践された “Extended Music Education” プロジェクトでも同様の結果
がみられた (Zulauf, 1993; Spychiger et al., 1995)。クラス内の社会環境が良くなることで，子どもたちが自己
肯定感をもつことにつながり，他人とのコミュニケーションがより活発になることや，学習の動機付けの
要因になるなど Classroom climate は社会スキルや自己の発達の向上に関して重要な鍵を握っていると考
えられる。 
他には，移民児童が受け入れ国の文化に適応するためにも音楽教育が効果的だとする研究結果が出てい
る。ドイツの小学校 1 年生～4 年生を対象に行われた器楽教育プログラム Jeki, An Instrument for Every Child
の研究では，器楽アンサンブルにおいてのみ移民背景をもつ児童が受け入れ国の文化に適応することを助













解するうえで役立つ。Degé と Schwarxer は，音楽教育を重視する学校教育カリキュラム（Extended Music 
Curriculum: EMC）がドイツの子ども（9 ～ 12 歳）の学習の自己概念に与える効果を研究している (Degé 
& Schwarzer, 2018)。この調査は，社会経済的地位，性別，音楽以外の課外活動への参加の有無，IQ，音楽
能力と動機付けなどの変数を考慮したうえで，音楽を重点的に学習している実験群とそうではない統制群
を比較した。実験群の生徒は，週に 2 時間多く音楽の授業を受け，その内の 1 時間は器楽アンサンブルに
あてられた。これに加えて，EMC の生徒は合唱及びオーケストラ演奏の活動に週 2～4 時間参加した。実
験群が EMC 下で学習を開始した直後の調査では，両者の自己概念に差はみられなかったものの，1 年後は






























転移したのかを見極めることは重要であり，その意味で，May & Brenner や Frankenberg の研究はこのこと


























2) 日本の研究において普及している専門用語はなく，英語の Extended Music Education や Increased Music 
Education, Extended Music Curriculum の意味合いが伝わる表現を用いた。 
3) 国や州が義務付ける音楽科カリキュラム。 
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